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ABSTRACT
As one of the health professions, nurse normally does no have independent authority to conduct medical
practice. However, according to several regulations, nurse has a chance to establish and run his/her own nursing
clinic. So far, there are six individual nursing clinics have been operated in Bantul Regency. By utilizing empirical
research method with legislation approach, this research aims at finding out the importance and the permit
procedure to establish nursing clinic as well as to know the supervision means used by the government upon
the operated nursing clinic in Bantul Regency. This research proved that nursing clinics have given beneficial
advantages on the society as whole. Meanwhile, to operate a nursing clinic a nurse has to be granted a Nursing
Practice Permit Letter (Surat Izin Praktik Perawat/SIPP) from the government. Finally, the nursing clinic is supervised
by the Health Bureau by means of supervision and control program.
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ABSTRAK
Sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan, perawat sebenarnya tidaklah memiliki kewenangan yang
mandiri untuk melakukan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, berdasarkan beberapa peraturan perundang-
undangan, perawat memiliki peluang untuk mendirikan dan menjalankan klinik keprawatan sendiri. Sejauh ini,
telah ada 6 klinik keperawatan yang beroperasi di Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan metode penelitian
empirik melalui pendekatan legislasi, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui arti penting dan prosedur
perizinan pendirian klinik keperawatan juga untuk mengetahui instrumen pengawasan yang digunakan
pemerintah daerah terhadap klinik keperawatan yang beroperasi di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini
telah membuktikan adanya kepentingan dan manfaat keberadaan klinik keperawatan bagi masyarakat. Sementara
itu, untuk dapat mendirikan dan menjalankan klinik keperawatan seorang perawat harus terlebih dahulu
mendapatkan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) dari pemerintah. Sedangkan pengawasan terhadap klinik
keperawatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan menggunakan instrumen pengawasan yang tersedia.







Based  on  the Article  28H of  the Constitution, health becomes  one of  the  citizens’  rights.
Indonesian citizens have right to get healthy environment and receive medical care in order to
fulfill their rights. In other words, human rights consist of health. Furthermore, Article 34 para­












apothecary or other  practices  of  health profession. The  distribution of  competence of health
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and apothecary. The nurse who conducts other’s medical competence could involve in an illegal
nursing practice (medical malpractice) such as in Misran’s case. As a nurse in a remote area and in
the state of emergency, Misran had given a high­doses medicine  (obat  label G (gevaarlijk))  to the
patient which caused the death of the patient. Misran had been charged of medical malpractice
due  to violation of  the Article  108 paragraph  (1)  of  the 2009 Health Act  concerning  to  the
authority of the medical person in giving medicine to patient and he was sentenced to 3 months
in  jail  and  fined 2 million  rupiahs by  the Tenggarong District Court  for medical malpractice.
However,  the Constitutional Court  after  examining  the proposal of  judicial  review upon  the
Article 108 paragraph (1) of the 2009 Health Act proposed by Misran had decided in favor of








the minimum  necessities, since  the ratio of the nurse in Bantul Regency  in 2010  supposed  to
reach 1170 of nurses to cover 100,000 people (see the table below).




in order  to offer health  service.  In  the  process of  establishment  of  the nursing  clinic,  nurse
should propose a permit to the government. The nursing clinic permit procedure has been regu­
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lated specifically in the Health Ministry Decree No. 1239 of 2001 on Registration and Nursing
Practice,  the Health Ministry Regulation No.  148 of 2010 on Permit  and  Implementation of
Nursing Practice  as well  as  the  Health Ministry Regulation No.  1796 of  2011  about  Medical
Profession Registration.  Those  regulations provide  legal basis  and  legal protection  for nursing
clinic.
Furthermore, the opportunity for  the nurse  to open his/her own clinic  in Bantul has been




















collected  essential data  from these  institutions. The  researchers  also conducted  series of  inter­
views, particularly with authoritative figures involved in granting a Nursing Practice Permit Let­
ter (Surat  Izin Praktik Perawat/SIPP) and  supervising the operation of nursing clinic  in Bantul.
Additionally,  to  identify  the  real  condition of  the established nursing  clinics,  the  researchers
completed observations at some nursing clinics being operated in Bantul Regency.
The collected data have been analyzed by utilizing descriptive– qualitative method. The adher­
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III. RESULTS AND DISCUSSION
A. The Importance of Esthablishment of Nursing Clinic
It has been discussed initially that receiving proper and healthy environment as well as getting
sufficient medical care are among the constitutional rights of all Indonesian citizens. Accordingly,
it  is  the  constitutional  obligation of  the  state  to provide  appropriate medical  service  facilities,
such as hospitals and  clinics. However,  it  is a matter of  fact that  the government  faces certain
constraint to fulfill all those urgent services adequately.
Moreover, Indonesia also has a problem of lack of medical human resources. The figure in the



























B. Permit Procedure of Establishment of Nursing Clinic
In terms of opening a clinic, all health professionals should propose a permit to the govern­
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a. In  the Health Minister Regulation No  148 of 2010,  the  term  of Nursing License has been









concerning  to Local  Tax and  Retribution. Nursing  clinic  is  including as  retribution of  general
service. It is not as the object of retribution  since  the amount of retribution will give small in­
come  for the government.
C. The Implementation of Permit Procedure




Based  on  the data of Health Bureau  of Bantul  in 2011,  the applicants of Nursing Practice
Permit Letter i.e.: (1). Marjana; (2). Mundakir; (3). Markus Wiyata; (4). Teguh Slameto; and (5).
Eko Heri Prajoko.
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TABLE 2 - NURSING PRACTICE PERMIT LETTER REGISTER BOOK
Source: Health Bureau of Bantul Regency 2011
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ity of Markus itself. But also becomes the obligation of Health Bureau to handle it. Yet Fatonah






ous  regulation which mentions  the prohibition  to put notice  board.  However,  he  did not
know about  the  recent  regulation which mentions  that nurse  is  obliged  to put  the  notice
board for the clinic.
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stipulation of Article 69. There will  be written notice from  the Permit Bureau for  three times.
After three times written notice the sanction may be implemented.
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Relating  to  the  issue  of  nursing  clinic,  the Health Bureau  has  a Supervision  and  Control
Program (Program Pengawasan dan Pengendalian [Wasdal]). In this program the Health Bureau may
invite nurse  for a briefing.  Actually  it  is  a  simple  supervision mechanism  for nurse  related  to
nursing clinic.
The control mechanism in Wasdal may not cover  the problem of nursing clinic. As the last





Nursing Practice  Permit Letter.  The  normal  sanction  is  only  permit  rejection because  of  the
document is not completed. It proves that the role of government relating to control the nursing
clinic still insufficient.
F. CONCLUSION AND SUGGESSTION
Nurse, as one of the health professions in Indonesia has important role in giving health ser­
vice  to  the  society,  although nurse has no  independent  authority  to  conduct medical  action.
According to several regulations, nurse has a chance  to establish and run his/her own nursing
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(Program Pengawasan  dan Pengendalian  [Wasdal]).  In  the program,  the government only  conduct
simple mechanism of supervision through inviting the nurses and giving the advice without in­
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